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      K・y・MIYATA・D吻渤・・’．げ伽IOgy，ノi‘・醐・．Gen・プal ftq・力吻1．
    Mutsuo TAKEucHi： DePartment of Urology， lwaki K． yoritsu HosPital
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   ShZgeru AMANo： DbPartment of Urology，， Shizecoka S4isei－kai． HosPital
   Cefatrizine （S－640P， 1 g／d．ay， p．o．） ／and ampicillin （AB－PC， 1 g／day， P．p．）．were．adrnin’ister－
ed to 150 cases of acute urin’ary tra6t ・・infecti6ns， and the efucacy of these drugs was com－
pared with double blind procedure．
   E？icept 5．．drop－out casies．（2／i＃ ・．S．．’；S．．40P，’ a．nd・ 3・ in．Al．i！．一P9）・i・．wi．iic4 1｝aq ・ngt．visited tPe
hospl．tal． after first qdmipistration of ’狽??E drugS，．thg bq． ckgroupd Of． 145，．’c4ses werb ．analyzed
acc・・di耳9・・33・・tidl・S・．a繭ゆ・．・・b・’s・ti・且ゆヰ． i・・． uniゆilty．．a・．th・．・ub」ect．・f ‘his
trial．
   The final evaluation of therapeutic effect・ of each drug’was decided according to the in一’
dividual evaluation of the effect on urinaty microorganism， urinary findings， and’ general
statu＄ of tbe patignts｛ lgx6epe the’lside－effegP．・
   Theser sults Wete analyzed statistically，’．and ’no significarit differenCe・ was observed be－
tween these evaluations． ’ Fdrth．ermore，’ x2－test，．．Wilcoxon’s procedure．， arid calculation of se－
veral’coefucients of correlation were carried out，’b浮?any significant difference between the
action of these drugs’could not be・ obserVed．’・
   ．A・・he si岬ec・・わlirtr唾畔ig・．oP the’．卿1・9r卿脚r．Φ岬・th・m・（3）・dia「「hea．
（2）・・nd・ligh・ ip．・・．9・．・6．．・f． ls－GqT・n晦pla・e（1）． w・t・φser・・“．1・s－640P．’9で6．u・； bl．i・t・・
formation on tpodth liP 〈1），’deeTe4．s’g lof ．pggtroPhiliC leucocyte ．4nq ・increh．se of 1．ymphocytq’
（1）， ・exanthema gl）．，．’anq’ Dip． crease gf ．s－GO．T，． s一（［｝PT and AflLPr4se’ ．（1） w．g；． e ．iounq in AB－PC
group． ．Bgt all g’f these wefe’ slight 44か日・teMporaty，’ and ．t．beSg peed6，d n．e’itbet guspe4sion of
中ug adm’n’st「aゆnq「sg卑r． ava’1．rble．the「aPiesl
   The clinical eMgacy of S－640P． was 74．0％ on the 4th day ．pf administr4tion ．ang 72．6％ on
the’Wth day of adrniniStration， whi．le the．ethc4cy’ of AB－PC was 69．0％ on’ the 4th day ’and
76．6％ o’n the 8th day of administration．
   With the results obtaihed． abpve， it was cQpcluded that S－640P and AB－PC should have
almost the same therapeuti’?effect on the simple acu．te urinary tract infections．



















carboxylic acid （propyiene glycol solvate）
  CisHisN60，S2．C，H，O， （m． wt． 538．6）




  Ci6Hi，N20，S （m． wt． 335．4）
    Fig。1．供試薬剤




















































































総    言十  150dYIJ
脱’ 落  5例
検討症例 145例
脱落例 S－640P群 2例



















 S－640P：1カプセル中 Cefatrizine 250 mg（力
価）を含有するカプセル






























































































































          ＆ど     亀            ユ         で く          豊鵠ミ諌d鍛鋼
．S－640P君羊             AB－Pc君羊
      〔注）点線は合計株数
Fig・3・尿中の薬剤感受性菌4）推移．
宍戸・ほか 尿路感染薬効比較・CefatrizineとAmpicillin685









年    齢（注D
性 別（男／女）


















































（注2） 30N 40－v 50一一 60－v 70－v 80N










（注3） 1 2 3 4 1．2 2．3 1．4 2．3．4
S－640PI 2 55 5 1 3 6AB：PC i 7 44 7 O 4 6
0
1 義1、翻礪澱
（注4）        王  2  3  4 2・3 6  5
   rSM－6－tOP irmt  2   1  2
    ABic l 2 g 6 ’s’ 4 o
n
1引霧
1：尿  道 4：前立腺
2：膀 胱5：なし3：腎・尿管 6：その他
＊ただし      あり なし
     S－640Pl n 62     AB－PC I 22 50
       xl＝4。9457となりP＜O．05で有意差がみられた．
Table 3．症 例 （その2）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 4日目 正常正常化減少 増大  計 8日目 正常正常化減少 増大  計










OQ 00 11 36
S3
比     重 S－640月zB－PC
56
T7






00 00 00 48
T3


















66 00 86 65
U3
  S－640P 49
S6









11 00 00 61
U3

















ウロビリ S－640P65 5 1 o 71 Sも40P60 0 0 正 61
ノーゲン AB・PC65 4 o 0 69 AB・PC61 1 Q 1 63










812 36 21 57
T8

















円    柱 S－640p`B－PC
64
U7






10 00 10 58
U2











67 23 83 52
T4
宍戸・ほか：尿路感染薬効比較・CefatrizineとAmpicillin
      Table 8． PSP値， mb清電解質の変化
689
        ．?    目  4日目1正常            1 正常化 減少1鍬 計｝ 8日昌 正常瞬化 一三刺身 計
PSP （15分）S－640P`B－PC
ぞ 9 9 8 劉 S－640P`B－PC
7」08iQ δ 9 §
PSP （120分）
   BUN
クレアチニン
   Na
    K


































































































































   GO’r
   GPT
   ZTT


































































































































































































































































































































































































































21 1 3s 1 22 1 60sl ， 145
to＝O．0870
















21 8 41 27 1． io2 1 2145
to＝o．7gog














10 1 41 1 49 ［ 403 P 2 145
to＝ O．6102
   （N．S．）



















































   （P〈O，1）
te＝1・0288
   （N．S．）
to＝＝o．2730
   （N．S．）
to＝O．3562
   （N．S．）



































25 1 12 1 9 1 3447 1 18 145
to一一〇．8668















1 3 i 9 1王4  18 145
to＝O．4312
















5 1 12 1 10 1 5941 1 18 145
to＝＝1・2837











































   （N．S．）
ta＝O・6313
   （N．S．）
to＝o．042s
   （N．S．）
te＝：O．0433



































    （注1）
計 1有効率
  vat）i















1，一：o．os46 （N．S．） l 2







E｝一n64－OP一］ 36 1 9 i i3 i 4
AB－PC i 35 i 14 i 13 ii 2
計
6刻フ2．6．
   64 176．6 ．」
126
to＝o．oiog （N．S．） li 2
xg－o，ogs3 （N．S・） L一？
（Wilcoxon 2x2）1 s
         i．
ll創1













3． 7540 1 （N．S．）
Table 13・副作用についての検討






2／1／1／6g i 1／o／o／71 1 14s 1
町瀦／6512／og％911／6「隠
 O／2／2／69 1 1／O／3／68 1 145
鷲｛‘押鮎
、．． C・i。．，。。31（一）











































部位 菌 種 感 受 性







































































































         B：膀胱，尿道・膀胱
         C：腎・尿管
        D：膀胱・腎・尿管，膀胱・腎・尿管・前立腺
（注2） 感受性 一：ディスク感受性が（一）または（十）のもの


























      1   4日目
鱒難u繭駕無効不明
8 日 目
  E． coli
   （4）
  Klebsiella
   （1）
A1そ8、他
  混   合



























  E．。。li ＿…4 1             （25）    一ト  21   15
  ProteUS I－1 1
   （1） ＋1
  Klebsie〃a ：一i。∴）他鴎1





































 （1）  1＋      κ糟”α！；
そ の 他1一
 （1） 1＋







































































A    B    C   計 Al・1・レ計
著    効
L    効
?や有 効



















計  ・・ 1一 ・ 乃 駝 B  1レ1
順位ある多：重比較
O．2075（N．S．） 3．6016 （N．S．） iA
   O．1473 （N．S．） ］ B
      c
A・Bのみの比較（Wilcoxon）
         t，：一：1．8674 （p〈O．1）
B） 8日目
e．go12 （N．S．）2．21ss （N．．s．） iA
 1．8603 （N．S．） 1 B
    c
A・Bのみの比較（Wilcoxon）
          to＝＝1．4792 （N．S．）
S－640P投与・君羊 AB－PC投与群























計      50 10 2 62 50 13      1 64
順位ある多重比較
O．9543 （N．S．）i；2473 st．〈． o．i）J A O．5430 （N．S．）
   3．7399 （N．S．） r B
      c
A。Bのみの比較（Wilcoxon）
         to＝＝2．2890 （p〈O．05）
（注）感染部位の表示 A：尿道，前立腺，尿道・前立腺
           B：膀胱，尿道・膀胱































急性亜急倒慢性急性鞠 計 急性陣急性慢性急性鞠 計
著     効
有     効
や や 有 効





























    急性増悪
急性・亜急性のみの比較（Wilcoxon）





           tb＝2．0647 （p〈O．05）
S－640P投与群 AB－PC投与群
急 性 亜急性 慢性」誰月計
i［i
急性匝誰陛性睡網計
著     ．効i
有     効
や や 有 効

























計 57 4 o 1 62 55 2 1 6 64
順位ある多重比較
1．8468 （N．S．）1 4． 6377 （p〈o． i） 1 ，＆． ur！E 6． s4so （p〈o． 1）1 2． 2i2s （N．S．） 1 i． io27
pmos2s（N S）1亜急性 5．3059 （N．S．）
急性増悪
       L
3．3957 （N．S．） 1
急性・亜急性のみの比較（Wilcoxon）
          te＝2．1395 （p〈O．05）
   O．1213 （N．S．）     ’1曼」［生
    急性増悪
急性・急性増悪のみの比較（Wilcoxon）


























菌 種 感 受 性
4日 目 8日 目






そ の 他  一
 （s） ［＋




2 1 1 t l































   （6） 1，＋［6 2







’ 計      28 26 14 5 36 9  13   4   7   4
AB－PC投与群
4日 目 8日 目
菌   種 感受 性 著列沼牛鰍1不明 著効 有剃繍鰍 不一中剥響
E．00〃 一 7 2 2 2 1
 1Q 2 1 1 1
（33） 十 26 16 9 1 16 5 1 2 1 1
P7ρ’召％3 一 2 1 1 2（2） 十
K1θ∂3げ6〃σ 一 4 2 2 3 1（7） 十 3 1 1 1 1 2
そ の 他 一 4 1 1 2 1 1 1 1（14） 十 10 5 2 2 1 1 6 3 1









5 1 3 1 2







































    効
    効
や 有 効
    効
S－640P投与群















計 16 42 10 68
AB－PC投与群















18 37 7 62
順位のある多重比較
7．9896 （p〈O．05）1 24．7054 （p〈O．Ol）1 A
O．8313 （N．S．）
2．2013（N．S．） i 21．3260 （p〈OIOI）1 A
B 2．6125（N．S．） B
      c
Wilcoxonの順位和
  A ： B te＝：：4．8977 （p〈e．Ol）
  A ： c to＝2．9026 （p〈o．ol）
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    効
や 有 効
    効













計 13 7 40 60
AB－PC投与群



















      c
Wilcoxonの順位和














     A：出現，、不変，減少，菌交代
     B：‘著減，陰性化




698 宍戸・・ほか：尿路感染薬効比較 ’・ Cefatrizineと：AMpicillin
Table 20．投与前膿球（尿）の程度と菌種，臨床効果判定結果．との関係
     （その1：S－460P投与群）
4 日 目 8 日 目
膿球 菌     種 感受 性 制制置㈱1尓實 無効 不明 中止
（一）
E．oo〃  （1） ； 1 1 1
陰   性（1） 1 1
E．oo1ゴ （2）； 2 2 2
（±）
Pプ。’6κε （3） ‡ 3 1 2 1 2
混  一合（1） ； 1 三 1
陰  性（2） 1 1 1 1
E．oo〃  （5） ； 5 2 3 4 1






陰   性（1） 1
5
r1






K1θ65溜σ（2）； 2 工 1 1 1





混   合（5） 写 5 3 2 1 3 1
G（一）桿菌（6） ； 6 2 3 1 3 1 2
陰   性（6） 2 3 1 2 1 1 1 1












1） Leitner， F． et al．： Antimicrobial Agents and
 Chemotherapy， 7： 298， 1975．
2） Watanakunakorn， C． et al．： ibid・．， 7： 381，
 1975．





         （1975年7月9日迅速掲載受付）
  宍戸’■．ほか：尿路感染薬効比Wt ’・ CefatrizineとAmpicillin
Table 21．投与前膿球（尿）の程度と菌種，臨床効果判定結果との関係








 （1）  ＋
陰   性（1）
1
E． coli 一i 一
 （4） i＋














 （エ）  ＋






















   E． coli
    （26）
  ii Proteecs
    （2）
  Klebsiella
    （6）
門そ・？）
  「混   合
  i”一（4）
  G（一）桿菌
































































































    Table 22．膿球の消長と臨床効果との関係
S恨oP投与群 AB・PC投与群
なし散著減減少不変出刻計 な・消失陪減減少不変．出刻計
著   効
L   効
竄笳L効

















計 ・⑳ 11糎 ・D  η2  31 11  16  11 匝
Spearmanの相関係数
  ps＝＝O．5427 ps40．6850
  to ＝5．4054 to ＝＝7．8109




なし漱飾磨減少不変出現計 なし．消失 著減 減少 不変 出現 計
著  効
L   効
竄笳L効

















計 23tg 4925砿i24    14     5     3    12     6    64
S㏄L謝購 1 Ps．。．5551
  to＝：5．8352 to＝5．2544






発    熱 著列有効やや醐無効計 著効困効やや醐無効計
な・    し
ｽ  熱  化
?   下
?や低 下




































































29 18 15 6 68


































































な     し
平  熱  化
低    下
や や 低 下













計 36 9 13 4 62
P，．＝O．3581
， t．e t．2．9706 （¢＝60）（P〈O．Ol）
AB・PC投与群










































計 36 9 13 4 62
P，＝＝O．5387




















35 14 13 2 64



























































4日 目 8 日 目
著 効 有 効 やや有効 無 効 不 明［
   、  一 一   冨v 著 効 有 効「 L 閲 ■ 闊  一 一 「 罰 一   「 、 ・ 一やや有効無 効 中 止 来院せず 不 明 計
A） カ テ  一 テ ル S P S P ・［・ ・1・ ・回S P ・1・ 一 一E［・ SP・1・S P S PS P S P
膀       胱
t       孟
ﾈ        し













」  i 一  ［ 「 一 一 而 ¶  闇
P1・・1・1i







著 効 有 効                  ． 一 皿   一 一@   ． 「?   やや有効 無 効 不評 計 著 効 有 効一．
Q．m                            一．           ． 一一                 『7一 ．…一
やや有効 無 効   1?止 来院せず 不 明 計
S PS P S PS P ・1・ S
． ． 一 i     「   」 ’ “@P一§P S P S PS P S PS P S  P S P
7 日 以 内
1 ヵ 月 以 内
半 年 以 内


















  1 壱 ．車3． 1




























   工0 7  ，1，316s II 36
 1  1173172
歪明．一重屑繭面詰扁























28 131 126 118 114 116 1 E5 t 6
        ト萱有撫効不製
・psl・1spi．s
 i1 ，1  52i22 1  14
1 ⊥     ［  3111231 4 1 61































計 i著到有 効1やや有効無 効 中 止来院せず 不 明 計
一 一 一 ㎜ 」   ・ i
o










Rい 1 7 4
54361 45261
72 36  35   9  14  13  13   4   2   4   3       1   7   473 72
  〉旺
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